











Completion Test，以下 DCT）を行い，DCT で抽出されたストラテジーの類型が集団・場面・社会的要因
によってどのように用いられているのかに重点をあて分析，考察を行っている。
日韓における大学生の感謝表現の比較研究
A Comparative Study on the Expressions of 
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　The aims of the research are to help Japanese students who study Korean language to understand the 
uniqueness of the language in the situation of gratitude, a specific situation where speakers feel burdened 
emotionally, and to use the appropriate expressions in the situations in Korean without pragmatic failure. 
Gratitude is a speech act that occurs in a chain discourse. It can be performed with/through language and/or 
non-language resources. This research analyzes the common points and differences of the speech act in 
situations of gratitude between university students in Korea and Japan. Previous literature in this area in 
comparative sociolinguistics between Korea and Japan has not included an adequate description of the 
differences in the strategies used by both speech communities for showing gratitude in a variety of situations. 
The strategies, however, can be modified by circumstances in each culture. Failure to use the appropriate 
strategies can cause pragmatic frustration for Korean learners in Japan. This research employed a DCT 
reflecting factors of social status, degree of intimacy and degree of burden. The interaction of culture, 










































































































































































































人数 40 名 37 名
地域 釜山在住 東京在住
年齢 20～24 歳 : 33 名，25～28 歳 : 7 名 19～24 歳 : 37 名






































「負担程度」（Brown ＆ Levinson，1987）の 3つ


















場面設定を行った DCT の構成内容は表 3の通り
である。






　(親しい友人 ) ( 問 12)
　( あまり親しくない友人 ) ( 問 14)
　( 親しい後輩 ) ( 問 16)






































社会的地位 親疎関係 状　況 問
上
(教授 )
親 親しい教授に昼食をごちそうになった。(食事 ) 1
疎 あまり親しくない教授に昼食をごちそうになった。(食事 ) 2
同
(友達 )
































































とう。」，韓国人大学生では，「도와줘서 고마워 . 
（助けてくれてありがとう。）」，「신경 써 주셔서 
감사합니다．（気を遣ってくださってありがとうご









えてくれたんだ。」や，「완전 마음에 들어．（す 

























頻度 パーセント 頻度 パーセント
定型表現 632 65％ 672 66％
喜びの表明 35 4％ 22 2％
褒め 97 10％ 49 5％
恩返し 98 10％ 189 19％
負担の表明 29 3％ 47 5％
謝罪 50 5％ 6 1％
謙遜 9 1％ 7 1％
冗談 5 1％ 15 1％
確認 11 1％ 3 0％
その他（非言語表現 ) 0 0％ 3 0％
合計 966 100％ 1013 100％




たよ。」や，「덕분에 빨리 끝났어．（おかげで 
すぐに終わった。）」，「혼자 도저히 안 됐는데…． 
（一人では到底できなかったのに…。）」，「너 










「밥 살게．（ご飯おごるよ。）」，「뭐 먹을래？（何 
食べる？）」，「내가 한턱 쏠게．（私がおごるよ。）」， 
「커피라도 제가 살게요．（コーヒーでも私が御馳 
走しますよ。）」，「조만간 밥 한 끼 살게．（近いうち
にご飯おごるよ。）」などがこれにあたる。韓国人
















いいのに。」や，「안 그래도 되는데…．（そうしな 
くてもいいのに…。）」，「안 사 줘도 되는데…． 
（買ってくれなくてもいいのに…。）」，「아이고 
～뭘 이런 걸 다～．（やれやれ何でこんなものを。）」， 
































私　： 「작은 케이크 하나 사 왔어 . 이따가 같이 먹자． 
（小さなケーキ一つ買って来たよ。後で一緒に食
べよう！」






























「별 거 아니었는데…．（大したことじゃなかった 
のに…。）」，「힘든 일도 아니었는데…．（大変 












































































































































































































































34 0 16 20 0 1 0 0 0 0 37 名
48％ 0％ 23％ 28％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 100％
韓国人
大学生
34 0 6 31 0 0 0 2 0 0 40 名

















































36 0 2 0 0 11 0 0 0 0 36 名
73％ 0％ 4％ 0％ 0％ 22％ 0％ 0％ 0％ 0％ 100％
韓国人
大学生
37 0 0 0 0 1 0 1 0 0 39 名
95％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 3％ 0％ 0％ 100％
図 3　「何か依頼して助けてもらった状況」の感謝ストラテジー

















































































図 8　負担程度による感謝ストラテジーの使用 (日本人大学生 )
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